



His Letters to Georg Misch (1914-1928)
WILLIAM M. CALDER III and SVEN RUGULLIS
I. Introduction
The Hamburg Ordinarius for Philosophy, Klaus Oehler, has written of
Wilamowitz' letters and Erinnerungen, "Wo in seinen Briefen und in seinen
'Erinnerungen' der Name Dilthey Erwahnung findet, ist Karl Dilthey,^ der
Archaologe, gemeint. Von Wilhelm Dilthey und dessen Gedanken findet
sich bei Wilamowitz keine Spur."^ In principle it is bold to rule on what
lies in a man's letters when only some five percent of the letters aire
published and many still in private collections. With Goethe or Nietzsche it
would be different. In fact Wilamowitz in his published works easily
available to Oehler mentions Wilhelm Dilthey.^ And the letters of Wilhelm
Dilthey to Wilamowitz survive."* In general Oehler is right. Wilamowitz
had no time for philosophical speculation. Werner Jaeger, his student and
successor, acutely observed:^ "Dem Geiste von Wilamowitz lag das
* For Karl Dilthey 's (1839-1907) opposition to Wilamowitz' appointment at
Gottingen see W. M. Calder HI, "Wilamowitz' Call to Gotlingen: Paul de Lagarde to
Friedrich Althoff on Wilamowitz-Moellendorff." SIFC 3 (1985) 136-60. He was the
second-rate brother and brother-in-law of great men and he despised and feared younger men
of ability. For a generous presentation of Dilthey's contribution see K. Fiuschen, "Von
Wieseler bis Thiersch (1839-1939): Hundert Jahre Archaologie in Gottingen," Die
Klassische Allerlumswissenschafl an der Georg-August-Universitdt Gottingen: Eine
Ringvorlesung zu ihrer Geschichte, ed. by C. J. Qassen = Gottinger Universitdtsschriften
Serie A: Schriften 14 (Gottingen 1989) 87-89.
^ See K. Oehler, "Dilthey und die Klassische Philologie," in Philologie und
Hermeneutik im 19. Jahrhundert: Zur Geschichte und Methodologie der
Geisteswissenschaften, ed. by H. Flashar, K. Griinder and A. Horstmann (Gottingen 1979)
190.
^ See U. von Wilamowitz-Moellendorff, Kleine Schriften VI, ed. by W. Buchwald
(Berlin 1972) 141: "Die Biographie, wie sie Justi und Dilthey uns geschenkt haben, leistet
viel." Cf. ibid. 120.
* I^blication by W. M. Calder HI and S. Rugullis is underway.
^ W. Jaeger, Scripta Minora I (Rome 1960) xiv = Five Essays, transl. by A. M. Fiske
(Montreal 1966) 30.
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eigentlich Philosophische fern. Insbesondere hatte er kein intimes
Verhaltnis zu denjenigen Autoren, die wie Aristoteles und die Manner der
exakten Wissenschaft oder die griechischen Vater seit Origenes ein
vieljahriges systematisches Eindringen und volliges Vertrautsein erfordem."
In a revealing Latin intellectual autobiography written 6 March 1928
Wilamowitz writes:^ "Philosophorum recentiorum tantum Spinozam
eatenus legi, adulescens, ut ipse suspicere possem. Kantium ariditate et
rationalismo deterritus celeriter abieci. FoTiTeq, Schopenhauer et sequaces,
ne tantum quidem valuere, ut odissem, sensi statim rationis debilitatem.
sensi *ils ne sont pas serieux.'" This view is anticipated in a letter written
by him in mid-October 1905 to Anton Thomsen (1877-1915), Professor of
Philosophy at Copenhagen and husband of the editrix of Suidas, Ada Adler.
Thomsen had sent him a copy of a book on Hegel. Wilamowitz politely
replies:'' "Dabei sehe ich, dass die Betrachtungen, die Sie uber Hegel
anstellen, mich wohl reizen wiirden; ich stamme aus einer Generation, die
sich mit dieser speculativen Philosophie gar nicht abgab, und mein
Bediirfnis nach dieser Seite ist durch die Griechen reichlich befriedigt worden.
Aber der geschichdiche Zusammenhang mit der Goetheschen Bewegung des
modemen Denkens miisste mich stark interessiren." Plato was different.
Wilamowitz believed Plato.^
The letters here are of interest because they provide the rare occasion
where Wilamowitz writes about philosophi recentiores, in particular his
Beriin colleague, Wilhelm Dilthey (1833-1911).' But for these letters and
the three preserved of Dilthey to Wilamowitz we are ahnost uninformed of
their acquaintance. Wilamowitz' unpleasant experience with Wilhelm's
brother Karl would not have made matters easier. That Wilhelm Dilthey had
married the sister of Hermann Usener (1834-1905) need not have brought
them close. Wilamowitz' view of Hermann Usener was not uncritical.^ '^
On the other hand at Basel Dilthey was befriended by Adolf KieBling,
Wilamowitz' friend and collega proximus at Greifswald and, when a student
^ W. M. Calder EQ, "Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: An Unpublished Latin
Autobiography," Antike und Abendland 11 (1981) 42-43 = Studies in the Modern History
of Classical Scholarship, Antiqua 27 (Naples 1984) 155-56.
^Studies (previous note) 155 n. 43.
* See Wilamowitz apud E. Norden, Kleine Schrifien zum klassischen Allertum, ed. by B.
Kytzler (Berlin 1966) 668: "Fidem profiteer Platonicam."
' For a brief authoritative recent life with a bio-bibliography, see T. Kombichler,
"Wilhelm Dilthey," Berlinische Lebensbilder 4: Geisteswissenschaftler:
EinzelveroffentUchungen der Historischen Kommission zu Berlin 60 (Berlin 1989) 195-
208. For a sound informative introduction in English, see H. P. Rickman, Wilhelm
Dilthey: Pioneer of the Human Studies (Berkeley 1979).
^° See J. N. Bremmer, "Hermann Usener," in Classical Scholarship: A Biographical
Encyclopedia, ed. by Ward W. Briggs, Jr. and W. M. Calder IH (New York/London 1990)
462-78, with extensive bio-bibUography. Of especial interest is H. Dietrich and F. von
Hiller (edd.), Usener und Wilamowitz: Ein Briefwechsel 1870-1905 (Leipzig/Berlin 1934)
with Calder's indices at Quaderni di storia 32 (1990) 229-32.
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at Berlin, had heard the lectures of Wilamowitz' father-in-law, Theodor
Mommsen. They were also united in an admiration for things Greek.^^
Dilthey had noticed in May 1897 with approval Wilamowitz' arrival in
Berlin:^2 "Wilamowitz noch nicht gesehen. Diels sagt daB seine Gesundheit
schwerlich Berlin aushalten werde. Seine Offentliche Vorlesung iiber das
griechische Drama hat durch die anthropologische Grundlegung uber Drama
der NaturvOlker usw.[?] groBe Begeisterung der Studenten erregt. Er nimmt
mit Diels die Position einer ganz modernen Psychologic ein." This is
praise indeed.
Georg Misch (1878-1965), a Berliner, had married the daughter and
biographer of Dilthey. ^^ He took the doctorate in philosophy at Berlin in
1900 under Dilthey. His chief contribution to ancient studies is the first
volume of his monumental history of autobiography, reviewed by
Wilamowitzi'* and in the English version by Werner Jaeger.^^ He was
deeply influenced in this by Wilamowitz' friend and earlier Gottingen
colleague, Friedrich Leo (1851-1914), whose Griechisch-romische
Biographic appeared in 1905, two years before Misch's first volume.^^ His
indebtedness to Leo did not go unnoticed by Wilamowitz. In his last
preserved letter to Friedrich Althoff, dated 1 August 1908, Wilamowitz
alludes to "mein hochgeschatzter College Misch. "^"^ Misch, then aged
thirty, was Privatdozent for Philosophy at Berlin. Wilamowitz did not
apply such epithets in such places casually. The five documents that follow
are evidence for their friendship.
The originals are in the possession of Professor Dr. W. Riiegg (Institut
fur Soziologie, Universitat Bern).^^ We are greatly indebted to him for
generously providing copies of the letters and owner's permission for
" See A. Bork, Dilthey's Aujfassung des griechischen Geistes (Berlin 1944). He had
been deeply influenced, not least through his father, by August Boeckh (Boric 72 ff.).
'^ S. von der Schulenburg (ed.), Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen
Paul Yorck \on Wartenburg 1877-1897 (HaUe 1923) 239.
^^ See J. Konig, Georg Misch als Philosoph = Nachrichten der Akad. Wiss. Gott., Phil.-
hist. Klasse 7 (Gottingen 1967). There is a portrait, valuable bibliography and a too brief
biography (238).
'^ Wilamowitz (above, note 3) 120-27.
'^ W. Jaeger, Scripta Minora 11 (Rome 1960) 455-62. Note especiaUy (455): "Its
characteristic feature is the combination of the author's philological thoroughness with
his searching philosophical mind."
^^ See Jaeger (previous note) 456 after Wilamowitz (above, note 3) 123, who notes Ivor
Bruns as Misch's other great predecessor. Jaeger's statement that Misch "taught for many
years in Gottingen" with Leo is untrue. Leo died in 1914. Misch became Extraordinarius at
Gottingen in 1916, Ordinarius in 1919. They never taught together.
'' See Berufungspolitik innerhalb der Altertumswissenschafl im wilhelminischen
Preufien: Die Briefe Ulrich von Wilamowitz-Moellendorjf an Friedrich Althoff (1883-
1908), ed. by W. M. Calder m and A. KoJenina (Frankfurt a./M. 1989) 161.
^* Wilamowitz' revealing letter to Ernst Howald on the Nietzsche controversy is also in
the Riiegg Collection; see J. Mansfeld, "The Wilamowitz-Nietzsche Struggle: Another
New Document and Some Further Comments," Nietzsche-Studien 15 (1986) 41-58.
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publication {per litt. 4 December 1981 to Prof. Dr. Jaap Mansfeld). We are
further indebted to Prof. Dr. Jaap Mansfeld (Utrecht) for first transcriptions
and selected exegetical notes as well as permission to publish the documents
that had first been entrusted to him. The late Dr. Wolfgang Buchwald, the
greatest modem expert on Wilamowitz' handwriting, during the Wilamowitz
Conference at Bad Homburg in September 1981 controlled the transcriptions
and first deciphered a number of difficult passages. We are grateful to all
three of these distinguished scholars.
II. The New Texts






Dilthey IP^ liegt mir als ihr freundliches Geschenk vor und ich habe
sogleich nicht nur eine der bestemten Novae^^ sondem grosse Stiicke der
Geistesgeschichte seit saec[ulum] XV gelesen, die mir bei ihrem Erscheinen
starken Eindruck gemacht hatten. Es ist ein imponirendes Buch, und ich
gratulire zu diesem Anfange der grossen Ausgabe;^^ Diltheys starkste
Wirkung wird vermutlich in der Zukunft liegen, falls die Historiker sich
dazu herablassen die Consequenzen in sich aufzunehmen. Sehr gefreut habe
ich mich, Shaftesbury^ noch mehr zu seinem Rechte kommen zu sehen, fur
den ich, vielleicht weil er im Gegensatze zu Spinoza und Leibniz ein
Schriftsteller ist, bei gelegentlicher kurzer Lecture eine ganz gewaltige
Neigung gefasst habe—ohne sie, wie manche andere, pflegen zu konnen.
Fiir mich, der ich das auf mein Reich beziehe, ist doch bedeutsam, daB
der vage Begriff Romische Stoa, auch wohl Stoa und Akademie, nun schon
ganz klar sich fassen lasst; die Macht des Poseidonios^^ iiber die ganze Zeit,
" W. Dillhey, Gesammelte Schriflen 11: Weltanschauung und Analyse des Menschen
sell Renaissance und Reformation, ed. by G. Misch (Leipzig/Berlin 1914).
^ Additions lo Dilthey's published works taken from his manuscript notes; see Dilthey
(previous note) ix-xi, 493 ff.
^^ Volume I of the collected works of Wilhelm Dilthey was edited by Bemhard
Groethuysen and appeared first in 1922.
^^ W. Dilthey, "Aus der Zeit der Spinozastudien Goethes," in Gesammelte Schriflen 11
391 ff. For Wilamowitz' admiration for Shaftesbury (1671-1713), see Calder (above, note
6) 49 = 162 and WUamowitz, Platon I^ (Berlin 1920) 747.
^ W. Dillhey, "Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 16. Jahrhundert," in
Gesammelte Schriflen U 1 ff., esp. 1-16. For Wilamowitz' views on Poseidonius, see
most easily "Die Griechische Literatur des Altertums," in Die Griechische und Lateinische
Literatur und Sprache UP = Die Kultur der Gegenwart 1.8 (Leipzig/Berlin 1912) 144-45.
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sei es durch Cicero de nat[ura] deor[um] und Seneca, sei es durch die
Kirchenvater praevalirt. Aber daneben das Rationelle, das viel mehr
Hellenische durch Cic[ero] de off[iciis] und de leg[ibus]: das ist Panaitios^:
und das sind zwei im Grunde entgegengesetzte Weltanschauungen, obgleich
das Etikett gleichermaBen Stoa lautet. Und im Ganzen ist das echteste
Hellenische doch, was sich als ganz neu fiihlen darf: die exacte Forschung,
Galilei wtirde wohl allein in Plalons Akademie anerkannt sein.^^ Doch das
fiihrl ins Unendliche—Die Editionsarbeit wird ihnen [sic] gewiB Freude und
Dank bringen; aber sie darf Sie nicht vom Eignen ganz fernhalten. Im
iibrigen geniessen Sie hoffentlich mit Ihrer verehrten Frau Gemalin [sic]^^
die Landlichkeit und die Landschaft.




2. 18 May 1924
Charlottenburg 18 V 24
Hochgeehrter Herr College
Es ist mehr als ich verdiente, daB Sie mir etwas schicken, von dem Sie
wissen, daB ich es nur sehr zum Teil verstehe;^^ aber die Arbeit, die Sie
daran gewandt haben, kann ich wohl schatzen, und auch daB sie viel
Selbstverleugnung forderte, denn der Ort gestattete nicht, was solche
Entwickelungsgeschichte so notig hat wie die Suppe das Salz, die Kritik,
zwar nicht die absolute, aber wohl die viel interessantere, wie ein Plan
immer den andem gekreuzt hat. "die Windeln auf die Leine," sagte Merck.^'
^ For a similar sentiment see Wilamowiiz (previous note) 143; for the fragments, see
M. van Straaten, Panaetii Rhodii Fragmenta (Leiden 1952).
^ Presumably a reference to the inscription on Plato's door: see Elias, in Cat. 118. 18
and compare Phlp. in de An. 117. 29. Nietzsche failed math at Pforta, a fact recalled by
Wilamowitz at Erinnerungen 1848-1914'^ (Leipzig 1929) 129, earlier and less subtly at
ZuJcunfisphilologiel Eine Erwidrung (Berlin 1872) 13.
^^ Georg Misch was married to Wilhelm Dilthey's daughter Clara, author of the
fundamental Der junge Dillhey: Ein Lebensbild in Briefen und Tagebiichern 1852-1870^
(Stutigan/Gottingen 1960).
^ An unusual close. Marie Mommsen is included.
^ G. Misch, "Die Autobiographie der franzosischen Aristokratie des siebzehnten
Jahrhundens," Deutsche Vierteljahrsschrifi fiir Literalurwissenschaft und Geistesgeschichte
1 (1923) 172 ff.; see further his Geschichte der Autobiographie IV.2 (Frankfurt a./M.
1969) 739 ff.
^' Joharm Heinrich Merck (1741-1791), writer and critic.
342 lUinois Classical Studies, XVII.2
Mir hat von Dilthey der Beitrag zur Kultur der Gegenwart^^ sehr
imponiert, und hier finde ich sehr schon und tief, befreiend, was er S. LXV
uber die Metaphysik sagt.^^ Sonst ging und geht mich an, was er zu dem
getan hat, was er Anthropologie nennt,^^ und naturlich zur Poetik. Beides
wirkt ja sehr stark, aber die Halbwisser verderbens. Bei den gotischen und
Renaissance- und romantischen etc. Menschen, die jetzt herumgezeigt
werden, wird mir ubel. Und das 'Erlebnis'^^ (wie mich diinkt, kein
glucklicher Singular) stiftet auch Verwirrung. Ich glaube nicht, daB ein
wirklicher Dramatiker das Erlebnis in irgend einer Bedeutung notig hat. Er
belebt aus sich einen Stoff, aber in dem mu6 er das latente Leben erwecken,
Oder besser eins, denn die Erfahrung lehrt, daB in manchen mehrere Leben
gefunden werden kdnnen. Und es gibt auch Poesie genug, unverachtliche,
an der nicht mehr Dichtererlebnis ist als an einem Geschmeide, das ein
wirklicher Kiinstler fertigt.
Dilthey hat das GroBe erkannt, daB und wie Geistesgeschichte im
weitesten Umfang erforscht und geschrieben werden muB. Darin wird, wenn
die Wissenschaft emsthaft weiter getrieben wird, noch das Wichtigste getan
und erzielt werden. Ich gestehe aber, je alter ich werde, desto weniger
befriedigt mich dies Allgemeine, das ich doch als junger Mensch mit
Leidenschaft trieb und mir viel darauf zu Gute tat, denn meine Fachgenossen
ahnten so was nicht. Aber immer mehr engt sichs ein, einen Menschen, ein
Kunstwerk, oder auch eins, das kaum so heiBen darf, und einen Menschen,
der auch ein Esel sein darf, wirklich zu verstehen ist mir das Liebste^'*—und
Schwerste.
generalia et facilia et levia.
So habe ich doch etwas reagiert, um meine Dankbarkeit zu zeigen.
^° W. Dilthey, "Das Wesen der Philosophie," in Kultur der Gegenwart 1.6
(Leipzig/Berlin 1907) and Dilthey, Gesammelte Schriften V, ed. by G. Misch
(Leipzig/Berlin 1924) 339-416. For Paul Hinneberg and the Kultur der Gegenwart, a
project encouraged by Friedrich Althoff and to which Wilamowitz was a leading
contributor, see I. Golldammer, Paul Hinneberg und die Deutsche Literaturzeitung 1880 bis
1900: Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte in Deutschland (diss. Humboldt-Univ.
Berlin 1966) 63 ff. We owe the reference to Prof. Dr. Bemhard vom Brocke. The first
volume appeared in 1905.
^' G. Misch, "Vorbericht des Herausgebers," in W. Dilthey, Gesammelte Schriften V
(Leipzig/Berlin 1924) Ixv.
•'^
"Ideen uber eine beschreibende und zergUedemde Psychologic," in Schriften
(previous note) 139-240; "[Ober vergleichende Psychologic.] Beiirage zum Studium der
Individualitat," ibid. 241-316. Compare (above, note 12) Dilthey's praise of
Wilamowitz' interest in anthropology.
^^ Misch sent to Wilamowitz: W. Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung^
(Leipzig/Berlin 1924).
^^See Wilamowitz' letter to the philosopher, Julius Stenzel, of 26 February 1931 at
Antiqua 23 (Naples 1983) 278: "Wenn das Historismus isl, daB man die Menschen als
Individuen in ihrer Zeit fassen will, so bekenne ich mich zu der angeblich vicla causa." We
have been unable to identify the Latin that follows. It is not attested in the TLL.
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Empfehlen Sie mich Ihrer Gattin und freuen Sie sich in Gottingen,




3. 4 July 1926
Charlottenburg 9 4 VII 26
Hochgeehrter Herr College
Sie sind so freundlich gewesen, mir zuzutrauen, daB ich Ihr Buch^^
verstehen kOnnte, und ich woUte, Sie hatten Recht. Denn die Neigung dazu
ist stark, ich habe auch vielerlei gelesen, so weit die durch viele Arbeit und
Geschafte zerrissene Zeit es gestattete, aber ich muB gestehen, daB ich in das
Ganze noch nicht eingedrungen bin, also in den Aufbau, die Gliedening der
verschiedenen Ansatze zum Stellen der philosophischen Probleme und ihrer
LOsung auf noch nicht wirklich wissenschaftlichem Wege. Ob man
Demokrit noch mitrechnen darf, ist mir fraglich, aber vielleicht haben Sie
ihn auch nur noch hierherstellen miissen, weil er sich neben Sokrates nicht
gut ausnimmt. DaB Sie den Demokrates aussondern und so die
philologische Analyse inhaltUch bestatigen, war mir besonders erfreulich.^''
Die Entdeckung war mir geradezu befreiend. Das Indische lese ich mil
starkem Anteil, freilich nur des Verstandes, abgesehen von Buddha, aber mil
Ihren Chinesen kann ich noch nichts anfangen.
Die Ubersetzungen von Diels haben Sie mit vollem Rechte bei Seite
gelassen.^^ Ich fiirchte, sie richten viel Unheil an, wenn sie statt des
Originales genommen werden, Ich bin aber auch oft mit seinem Verstandnis
der archaischen Sprache nicht einverstanden. Daruber lieBe sich viel reden.^^
So wiinsche ich Ihnen viele Leser, die philosophisch weiter und tiefer
sehen als ich, aber ein fleissiger und dankbarer Leser bin ich auch und bleibe
Ihr ganz ergebener
UWilamowitz
^^ For Wilamowitz' despair at leaving Gottingen for Berlin, see Erinnerungen} 239.
^^ G. Misch, Der Weg in die Philosophie: Eine philosophisehe Fibel (Leipzig/Berlin
1926); a second, considerably expanded edition appeared in 1950 in Bern.
^^ Misch (previous note) 407.
^* H. Diels, Die Fragmente der Vorsokraliker, griechisch und deuisch, 2 vols. (Berlin
1903-1906 and later revisions). On Diels' edition and translation see Misch (above, note
36) 401, 406.
39 Dr. Wolfgang Buchwald notes: "z.B. im Hermes 61 (1926) 278 f. (= Kl. Schriflen IV
405 f.); iibrigens vom selben Jahre wie dieser Brief."
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Sie haben mir reichlich zu denken gegeben durch Ihre neue wertvolle
Gabe.'*^ Ich habe namlich nie zu Wolfram ein Verhaltnis gewonnen,
vielleicht weil ich ihn zu fruh in S. Martes Ubersetzung^^ in die Hand
bekam und spSter, als ich Mhdeutsch gelemt hatte,'*^ so viel urn Iwein und
Tristan zu lesen, fiir Wolfram nicht genug konnte. Und dann erstarb ich in
dem was der gewohnliche Ritterroman ist—Iwein hatte mich tOdlich
gelangweilt. Eindnick hatte mir freilich die Kindheit und das Duell mit
Feirefiz gemacht.
Nun lehren Sie so tiefe Untergrunde und dabei ganz einleuchtende
Querbeziehungen kennen, daB man sich am liebsten an das Werk machte
—
wozu doch das Alter von einem, der sein Haus bestellen muB,''^ doch nicht
die Musse gibL Mein Lebtag habe ich nie so wenig Zeit gehabt. Aber Ihre
Abhandlung habe ich mit voller Aufmerksamkeit gelesen. Erst hatte ich
Angst, fragte, was hat das mit Autobiographic zu tun.'*^ Dann ward ich
erleichtert; aber Sie haben zwar mit Recht Ihre Aufgabe erweitert, und zu
sehen, wie die Menschen es dazu bringen, eine innere Entwickelung zu
beobachten oder im Geiste schaffend zu verfolgen, das ist freilich etwas
Hoheres, und von da wird erst klar, daB es so gar spat dazu kommt.
Ob ich Ihr Geschenk verdiene, ist hiemach gar nicht sicher, aber daB es
mich sehr gefreut hat, werden Sie heraushOren. Eigentlich ist es jene





^°G. Misch, "Wolframs Paraival. Eine Sludie zur Geschichte der Autobiographie."
Deutsche Vierieljahrsschrift fur Lileralunvissenschaft und Geislesgeschichte 5 (1927)
213 ff.
^^ Wolfram von Eschenbach, Parcival, aus dem Mittelhochdeulschen ubersetzl von San
Marte (Albert Schulz) (Magdeburg 1836; 2nd ed. Leipzig 1858).
'*^ He learned il at Pforta from August Koberstein (1797-1870); see Erinnerungen} 77
and for his reading at Bonn ("Gottfried von StraBburg und die kleinen Erzahlungen in v.d.
Hagens Gesamtabenleuem, die ich mir gekauft hatte") ibid. 85. By 4 December 1869 he
had lost interest in Germanistik in order to devote himself wholly to Greek; see GRBS 1
1
(1970) 146-^7 = Antiqua 23 (1983) 36-37.
*^ Dr. Wolfgang Buchwald compares Wilamowitz* citation of Varro, de re rustica 1.1.1
in his letter of 8 January 1928 to Stenzel {Antiqua 23 [1983] 275): "Ich stecke so tief in der
Arbeit und bin gezwungen fiir die lelzte Reise sarcinas colligere."
^ In the end Misch omitted this article from his Geschichte der Autobiographie.
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Sie kOnnen versichert sein, daB Ihre Fortsetzungen der Autobiographie
in mir immer einen nachdenklichen und dankbaren Leser finden.'*^ Parzival
neben Roethe"^ durch Sie beleuchtet zu finden war mir von hohem Werte.
Wolframs Deulsch ist mir zu schwer, und ich weiss doch, daB er zu denen
gehOrt, die sich nicht ubersetzen lassen. Nordisch kann ich auch nicht und
gerade das sollte ein Hellenist gut kennen.'*'' Aber so viel hat mich doch
Ohnke[?]'** gelehrt, daB ich Ihren Egil'*^ wurdigen kann. Das Gedicht des
Greises ist wirklich ergreifend; ein Greis, ein Deutscher, der sich in dieser
Welt auch iiberstandig findet, kann ihm nachfiihlen.
Ihre Aufgabe hat sich dazu erweitert, daB Sie durch alle Zeiten
verfolgen, wie die Menschen in einzelnen seltenen Vertretern zum
Bewusstsein und zum Ausdrucke der EigenpersOnlichkeit kommen. Da
musste eigentlich noch herangezogen werden, wie sie sich im Spiegelbilde
der Poesie verborgen aussem. Und zum andem wie die Fahigkeit hervortritt,
einen individuellen bestimmten Menschen in der bildenden Kunst
darzustellen, so darzustellen, daB seine Seele sich offenbart.
Sie Ziehen Parallelen, zu Archilochos zumal.^° Da habe ich diese
Fragen mir ofter gestellt und bin weiter, als ich es wohl friiher^^ dargestellt
habe. Aber das ist zu viel fiir einen Brief, zumal ich zur Zeit recht miide
bin.
Nur meinen Dank woUte ich aussprechen und meine Freude an Ihrem
Werke auch
in alter voller Ergebenheit
UWilamowitz
University ofIllinois at Vrbana-Champaign
^^ Misch's Die Geschichte der Autobiographie appeared between 1907 and 1969 in four
volumes, of which the fourth appeared posthumously.
*^ For Wilamowitz' friend and Charlottenburg neighbor, the Gennanist Gustav Roethe
(1859-1926), see Berufungspolitik (above, note 17) 79 n. 340.
*'' Wilamowitz may be thinking of the early history of Indo-European meter and his
correspondence in 1921 with the Altgermanist, Andreas Heusler.
** The name is uncertain: Ohnke, GUnke and Ehmke have l)een suggested. Professor
Marianne Kalinke suggests Axel Olrik, but the name does not fit the traces.
^' See G. Misch, "Egil Skallagrimsson. Die Selbsldarslellung der Skalden," Deutsche
Vierleijahrsschrift fiir Literaturwissenschafi und Geistesgeschichte 6 (1928) 199 ff. and
Geschichte der Autobiographie n.l (Frankfurt a./M. 1955) 131 ff.
^°G. Misch. "EgU SkaUagrimsson" (previous note) 199 ff.. esp. 211 f.. 216 and 228.
^^ Dr. Wolfgang Buchwald cites Wilamowitz, Sappho und Simonides (Berlin 1913) 9 f.
